














STUDY OF OPTIMIZING DESIGN OF RECEIVING ELECTRODE 








This study investigates the effect of a noise reduction method using differential detection with a positive 
and a negative electrode on the signal-to-noise ratio for intra-body communication. Noise reduction is 
studied through measured waveforms using an optical tool with a laser diode and a photo diode. A noise 
source, transmitter, and receiver are made from the optical tool. It is verified that the differential detection 
can reduce the radiated noise from a communication cable under a free access floor by adjusting the 
differential voltage balance between the positive and negative electrodes. 

























































ZGP / (ZNP + ZGP)
ZGN / (ZNN + ZGN)
層受信電極を用いた人体通信の等価回路を図 2 に示す． 
 
 
























































































































ZGP / (ZSP + ZGP)




















b/aが VPNoise/VNNoise のとき雑音は除去される．このとき 














実験で使用した E/O-O/E 変換器の簡略図を図 8，E/O-


















図 8. E/O-O/E 変換器の簡略図  
 
 



















図 13 にその実験系の写真を示す． 
図 14 に受信電極の構造を示す．受信電極はアクリル板，
3 つの発泡スチロール，二枚の銅板によって構成される．
ポジティブ電極とネガティブ電極の大きさは 365 mm × 
356 mm × 0.3 mm である．ネガティブ電極とフロアグラ















































図 10. 信号測定系 
 
 
図 11. 信号測定系の写真 
 
 
図 12. 雑音測定系 
 
 
図 13. 雑音測定系の写真 
 
図 14. 受信電極構造及びノイズ電極位置 
 
 








雑音測定系の容量値を表 2 に示す． 
 
４． 実験結果及びシミュレーション結果 
図 16 に 6 MHz における測定電圧波形を示す．このとき























































































































































































表 2. 雑音測定系の容量値表 
 
 
電圧比の周波数特性は 1 MHz から 10 MHz の間で一定
であった．また位相差もその周波数範囲において 0 であ




図 16. 測定電圧波形 
 








図 17. d を変化させたときの VPSignal/VNSignal 
 
図 18 に d を変化させたときの VPNoise/VNNoise の結果を
示す．四角マーク（□）は実験結果を表す．d が大きくな






図 18. d を変化させたときの VPNoise/VNNoise 
 















図 19 にb/aを変化させたときの d = 20 の実験結果に基
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